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集団成員への閾下単純接触が集団間評価に及ぼす効
果：IATを用いて
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Effects of subliminal mere expos町 eto group members on intergroup evaluation: 
Category evaluation measured in the Implicit Association Test (IAT) 
Naoaki Kawakami and Fujio Yoshida (University 0/ Tsukubα) 
This study investigated the effects of subliminal mere exposure to ingroup or outgroup members on 
intergroup evaluation as measured in the Implicit Association Test (IAT). Participants.first memorized the 
members of two groups. Then， they were assigned to either group by lot， and completed the IAT for 
intergroup evaluation (Time 1) • In the next phase， halfthe participants were subliminally exposed to ingroup 
members and half to outgroup members. Upon completion of the exposure， the same IAT was administered 
atTime2. Th巴resu!tsshowed that participants who were exposed to ingroup members evaluated the ingroup 
more positively at Time 2 than at Time 1. Participants who were exposed to outgroup members did not show 
an efl巴cttoward the outgroup. The finding that the mere exposure effect occurred only for the ingroup 
exposure condition suggests that unconscious awareness of the ingroup enhances the mere exposure effect. 
Key words: mere exposure effect， Implicit Association Test (IAT)， minimal group paradigm， subliminal. 
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らかとされた (Smith，Dijksterhuis， & Chaiken， 2008; 
Zebrowitz， White， & Wieneke， 2008) 0 Zebrowitz et al. 
(2008)では，白人を実験参加者として，アジア人顔
写真への闘上での反復接触により，未接触のアジア人





川 上・吉 田.関下単純接触効果と集団意識 365 
は，接触した成員と同じカテゴリに属する未接触成員
への好意的影響という点で類似しているが，それぞれ



















































































結果も得られているようである。まず， Zebrowitz et 
al. (2008)では，アジア人(外集団)への反復接触
により，アジア人に対する好意度が増加している。他














(T勾feletal.， 1971)。すると， Smith et al. (2008)に
おける“白人"と“黒人"という集団同士は，一般的
には対比的に捉えられる傾向があり，相対関係に近















































































































される (Greenwald，Pickrell， & Farnham， 2002; Nosek 



























































































































































































































析を行った5。条件ごとの IAT効果平均値を Figure1 
に示した。その結果，接触対象×測定時期の交互作用








(Fs< 1.5， ns)。以上の結果，セッ トによる影響が見られなかっ
たため，以降の分析ではセットの要因を除外した。
369 
に大きかった (F(1， 34) = 5.96， p< .05)。外集団接
触条件においては，接触前測定 (M=.009，SD=.ll) 
と接触後測定 (M=-.Ol，SD=.l6) との聞に有意な










































Figure 1. Mean IAT efi巴ctsfor the ingroup exposure and 
outgroup exposure conditions. Note that the theoretical 
median is O. Positive values indicate more positive evaluations 
toward the ingroup than the outgroup. Negative values 




Mean self-report ratings for the ingroup exposure 
and outgroup exposure conditions 
Time of measurement 
Before After 
Target groups M SD M SD 
Ingroup 
Ingroup exposure 4.13 .46 4.04 .50 
Outgroup exposure 4.13 46 4.22 .47 
Outgroup 
Ingroup exposure 4.24 .72 4.29 .57 
Outgroup exposure 4.11 66 4.10 74 
Note that the theoretical median is 4.00. 












































































Lemley & Bornstein (2006) と本研究の違いを強調す
るならば，それは知覚者の認識の源泉であると考えら

















(Zebrowitz et al.， 2008) と，カテゴリ全体への般化に
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